
































































































































































































　IAS 第 16 号「有形固定資産」











































































して，公正価値を主張する IFRS は，主に金融商品の時価を提唱する．IAS 第
16 号は，「有形固定資産」について，原価モデルと再評価モデルを選択し，再
評価モデルを選択した場合，原価と公正価値との評価差額をその他の包括利益
を経て利益剰余金として処理すべきことを主張している．また，IAS 第 40 号
「投資不動産」は，原価モデルと公正価値モデルの選択適用を認め，公正価値
モデルを選択した場合，簿価と公正価値との差額を当期の損益として計上す
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　In this paper, I compare Substantial Capital Maintenance Theory with 
Fair Value Measurement in IFRS. I examine its evaluation and measurement 
of both theories.
　The purpose of this paper is to discuss the characteristic feature and the 
diﬀerence of both theories. At last, I point out some problems of fair value 
measurement.
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